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速度変化 と注視状態に着目して評価する新 しいシステムを開発し、有効性 を検証する実験を行った。評
価 システムは、 タブレットPC、眼球運動測定装置、新たに開発 した2種 類の評価課題 と計測用 ソフ ト
ウェアで構成されている。2種 類の課題は、罫線間の限られた領域に線を引 く線引き課題 と桝 目の中に
書き慣れたひらがなの“あ” を書 く桝 目課題である。健常成人3名 を対象に実験を行い、1)巧 緻性の
高い線引き課題では、運筆速度の変化は少な く、注視は常に罫線に沿って発生 していた、2)巧 緻性の




A new system for the assessment of upper limb function by evaluating change of
           both speed and gaze in handwriting
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The upper limb function is one of the most important physical functions in activities of daily living. This paper
presents a new system for the assessment of upper limb function by evaluating change of both speed and gaze in
performing handwriting tasks. The system consists of a tablet PC, an equipment for measuring eye movement,
newly developed two tasks, and software for presenting tasks and measuring speed in handwriting. One of the
tasks was to draw a line within a restricted region. The other one was to write Hiragana character “あ” inside
squares of three different sizes. We tested the system for three normal adults and got the following results:1)For
the former task that is considered a high skilled task, the speed in handwriting was almost regular, and the gazes
were occurred along the edges of restricted region;2)For the latter task that is considered an easy skilled task, the
speed changed greatly, and the gazes were occurred in a part of the square. These results suggest that the new
system could measure both physical and visual functions inhandwriting simultaneously, and then it could be used
for the assessment of upper limb function.
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　運筆の速度変化を調べ るために、デ ィスプ レイ ヒに直接
入力の出来 るタブ レッ ト式パー ソナルコンピュー タ(東 芝
製Dynabook　SS　M200"、以hド、 タブ レッ トPCと呼ぶ)を
用 いた。 また、 この タブ レッ トPC上で動作す る運筆軌跡
記録(座 標 と経過 時間)と 課題図形表示 用の プロ グラム
(以下、プ ログラム1と 呼ぶ)をMicrosoft社のVisualBasic.
Netで作 成 した。 なお、運筆軌跡 の記録、図形表示 単位 と



















































　全被験者の所要時 間を図4に 示す。線引 き課題の右 回 り
は約10～23秒、左回 りは約ll～22秒で行 っていた。所要時
間は、被験 者に よって大 きな違いがあ った。桝 目課題は、
10cm角で約2～5秒 、5cm角で約2～4秒 、2.5cm角で約2
～3秒 で行い、桝 目の大 きさが小 さ くなるほ ど所要時間が























　 　 　 　 　 　 　 　 　 経過時間(msec)









I幽 洲 幽 凸 幽1幽 幽
30　　320　　941　　1221　502　163　2443　2724　3004　3284　3565　3845
　 　 　 　 　 　 　 　 　 経過時間(msec)
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